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幼稚園児を対象とした旋律スキーマ導出実験
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Table l MusicaI Sumuli
課題番号 No l No 2 No 3 No4 No 5 No 6
音程 下降短3度 上行増5度 下降完全5度 上行長 3度 下降短7度 上行短2度
支数 (半音) -3 +8 -7 +4 -10 +1
No 7 No 8 No 9 No 10 N011 No 12 No 13
下降長7度 上行完全8度 下降長3度 上行完全4度 下降増4度 上行長6度 下降長2度
-11 +12 -4 +5 -6 +9 -2
No 14 No 15 No 16 No 17 No 18 No 19 No 20
L行完全5度下降完全4度 上行短7度 下降完全8度 上行短3度 下降長6度 上行長7度
+7 -5 +lo -12 +3 -9 +11
No 21 No 22 No 23 No 24 No 25 No 26 No 27
下降短2度 同度 上行減5度 下降短6度 上行長2度 下降減4度 上行長6度
-1 0 +6 -8 +2 -4 +9
No 28 No 29 No 30 No 31 No 32 No 33 No 34
下降短7度 上行短2度 下降減8度 上行短6度 下降減5度 上行完全4度 下降短3度
-10 +1 -11 +8 -6 +5 -3
No 35 No 36 No,37 No 38 No 39 No 40 No 41
同度 上行完全8度下降完全5度 上行長3度 下降完全4度上行完全5度 下降増1度
0 +12 -7 +4 -5 +7 +1
No 42 No 43 No 44 No 45 No:46 No 47 No 48
上行長7度 下降長2度 上行短7度 下降完全8度 上行減5度 下降長6度 上行短3度
+11 -2 +10 -12 +6 -9 +3
No 49 No 50
下降短6度 上行長2度
-8 +2
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Table 2 Sung Melody(Tone pattern)
全使用音数 18 18 25 16 11 16
最低音 G3 G3 A3 C#4 A3 B3 A3 B3 G#3
最高音 E5 E5 B5 B4 D5 B4 A#4F5 F#4
重′と、音 F#4D#4 A4 F#4 F4 D#4D#4F#4C#4
119 863 15,4 124 114 925938115715




















全使用音数 5 16 10 4 16
最低音 B3 A3 G3 A3 G3 B3 G3 A3 A3
最高音 G4 A#4 C5 G4 B3 B5 A#4E5 G#4
重心音 D#4 D4 F4 C#4 A3 G#4C#4F#4D#4
875 802 108 733 2.63 136 672117913
SD 307 357 394 1,95 1.11 6.75 3.43336221
小川容子 :幼稚園児を対象とした旋律スキーマ導出実験
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Table 3.Sung卜lelody(High frequency in use oftone)











































偏 り無 偏 り無 B3‐C4
C#4
S/M D D M D D M U



























































M U M U M D D D





た。被験者によっては「B4 A4-G♯4-F♯4■E4(一点ローー点イーー点嬰 トー ー点嬰ヘーー点ホ)」
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ThO dcvelopmcnt of rnelodic schema has been discusscd in this study Although a largc numbα of studies havc been
made on he inusical schema of adults,litde is known about childrell The puttose here is to cxa■il■c a vahd lncasur
of melodic schema(i,e,tOnc structure)in Children and to cxplorc thc cognitive processes of prcschool children.Total
of 21 children rallging in age fl・om 5 8 to 6 1 paHiOipated.All subiccts Wαe asked to add approp五証e mclodic
sequences to two―tone mclodic bcgュanings by singlng on As results of thc cxpeament,the following can be pointed
out
l)The tOne range extended ovcr 12 half―toncs.
2)Thc cCntcr of melody sung was aЮun  E4,thc hiどest nOtt was B5,and thc lowcst note was A3.
3)D4,E4,F#4,B3,G4and C#4 were most flequcntly chosell at tlle sung continuation task
Analyses of data indicated that childFen'S Schema diffcrcd froln thosc of adults' The growing number of childrc■used
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the tonc scqLlelaCes in which D4 aIId C#4 dominated tlae otllers AppЮximately 30 percclat ofthe tone sttuctuЮ us d by
chJ(?如t釘遣ed tO be based on tllc'tOnal'■usic.h whic,nearly 50,ばc nt OFhcln wcre based o■the o山∝kinds of
tono stllcttlre The results weFe(lSCussed in relation to the cchcrency pF a lnelody and odlcr processing chalactcttstics
Of FnC10dy cognition
Key VvOrd`.  :Me10dic schema, Tone strllcture, Musical cogniive process, Tonahty, Celltl,ltone

